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Abstract
This paper examines the features of the terms and the concepts of the “Boin”, the “Hassei”, 
the “Tanjun-on” and the “Seijuku-on” referred to in “Konihonbunten” and the “Konihonbunten 
Bekki” of OTSUKI Fumihiko published in １８９７.　It has become obvious that the “Boin” corresponds 
to today’s “vowel” and derived from the “Shittan-gaku”, whereas the “Hassei” corresponds to today’s 
“consonant”.　On the other hand, the Edo period, the “Ongi” school used three words of the “Huon”, 
“Boin” and “Shion”.　In the next Meiji period, two types of the “Shion（子音）”, derived from the 
“Ongi” school and the Western studies, were used.　The “Tanjun-on” is equivalent with the “Boin
（母韻）” and both indicate the “Agyo-on”.　The course for this phenomena is to be able to trace 
back to the “Shittan-gaku”.　As for the “Seijuku-on”, its original concept is to be found in the 
“Kanahansetsu” of the traditional phonology.　It was created as a result of the application of the 
“Kanahansetsu” for Dutch under influence of the Western studies with the methods of the “Ongi” 
school.　 This application eventually led to OTSUKI’s description in “Konihonbunten” and 
“Konihonbunten Bekki”.
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して、ロンドンで発行された W. R. Chambers: 





































































































形式となっている。その PART Ⅱ ORTHOG- 
RAPHY に、以下の記述がある。
Ｑ． How many kinds of letters are there ?
Ａ． There are two kinds of letters, Vowels 
and Consonants.
Ｑ． Which of the letters are called Vowels ?
Ａ． The letters a, e, i, o, u, are called 
Vowels from the Latin vocalis, 




























































































































































































































































































































１）Boin のほかに Jibo という訳語も見られる。初
版から３版まで、すべて Boin, Jibo である。
２）『ことばのはやし』所収文典。
３）「母音」と「母韻」の違いについてはここでは
問題にしない。「子音」「子韻」についても同様。
４）ここでの「子韻」は、音図上のア行音以外の音
のことである。
５）「母音」の用語・概念の成立に関しては、拙稿
（２００８）「母音・子音の概念と五十音図」を参照さ
れたい。
６）『国文論纂』所収。
７）この「子音」は、大槻の「成熟音」と同じ概念
である。
８）『日本国語大辞典』では、西周『百学連環』（１８７０
７１頃）「文字に consonants（子音）及び vowels
（母音）の二種あり」を初出としている。
９）拙稿（２００８）で述べたように、「子音」は洋学
者たちが作り出した訳語であり、洋学の中で獲得
された概念である。
１０）『復軒雑纂１　国語学・国語国字問題編』所収。
１１）筆者はこの考え方は仮名反切から生まれたと考
えるが、この段階では既に「反切」の意識はない。
上字の「子音」と下字の「母音」ではなく、下字
であるア行音は「母音」そのものであるが、上字
であるウ段音も「子音」そのものとみなしている
ため、反切ではなく「配偶」の語が選択されてい
るのであろう。
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